














1 DALY は疾病負荷の指標の1 つであり、損失生存年数（Years of Life Lost: YLL）と障害生存年数（Years Lived with Disability: YLD）の和
である。すなわち、DALY は、疾病などにより死亡が早まることによる損失（YLL）のみではなく、健康ではない状態で生活することによ
る損失（YLD）も考慮される指標であり、死亡に至らない疾病や障害による影響を含むという特徴がある。DALY は、国や地域などを対象
に算定され、1 年あたりの健康損失年数として表される。詳しくは、WHO Regional Office for Europe（2011）や松井（2012）を参照されたい。
幹線道路近傍の環境に対するリスク認知に関する
一考察
A Study of Public Risk Perception toward the 
Environments Adjacent to Trunk Roads
宮 川 　 雅 充
Masamitsu Miyakawa
Research to date has suggested that air pollution and environmental noise can be identi-
fied as main contributors to the environmental burden of disease. Although many people 
in Japan are living in environments adjacent to trunk roads, where residents tend to be 
affected by air pollution and road traffic noise, little concern has been given to public risk 
perception toward these environments. This paper focuses on Japanese public risk percep-
tion toward air pollution and noise, and compares it with that toward other environmental 
issues, by employing conjoint analysis. Undergraduate students in Japan participated in 
an experiment performed as part of this study. The experiment was conducted based on 
the assumption that tax increases would be introduced to solve the environmental issues 
in Japan during the next decade. The participants were asked to evaluate their preferences 
for the future outcomes of environmental policy, which consisted of six attributes (i.e., 
water pollution, air pollution, soil pollution, noise, global warming, and tax increases). The 
results suggest that global warming is the greatest concern among the general public, and 
that other environmental issues apart from noise are also major concerns. While the results 
indicate that noise is not necessarily a major concern among the general public, recent in-
vestigations have suggested that the health risk of noise is not negligible. As it seems that 
lay people may not necessarily understand the health risk of the environments adjacent to 
trunk roads, further risk communication with regard to this issue is necessary.
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3 例えば、Istamto et al.（2014a; 2014b）、Okokon et al.（2015）、Hamersma et al.（2017）がある。
4 詳しくは、Basner et al.（2015）、Stansfeld（2015）のレビューなども参照されたい。
5 リスク認知については、楠見（2006）、藤井（2007）、中谷内（2009）、などを参照されたい。
6 例えば、Haines et al.（2003）、中谷内・島田（2010）、Cinar et al. (2011) 、永幡（2012）、Cummings et al.（2013）、Anilan (2014) 、Bröer et 
al.（2014) 、Young et al. (2015)、Smith et al.（2017）が挙げられる。
7 騒音のリスク認知に注目している研究としては、例えば、Haines et al.（2003）、Cinar et al. （2011）、永幡（2012）、Anilan（2014）が挙げられる。
8 例えば、Cummings et al.（2013）、Bröer et al.（2014) 、Young et al. (2015)、Smith et al.（2017）では、大気汚染の方のみが注目されている。
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D： 騒音感受性に関わる質問（Weinstein, 1978; 


















































































































































































































































































属性 係数 標準誤差 𝑝値
水質汚濁*1 1.506 0.197 0.000
大気汚染*1 1.562 0.234 0.000
土壌汚染*1 1.183 0.231 0.000
騒音*1 0.549 0.260 0.034
温暖化*1 2.171 0.252 0.000






























































報告されている（Haines et al., 2003; Cinar et al., 
2011; Anilan, 2014; Cori et al., 2016）。
表2.	混合ロジットモデルによる推定結果
属性 係数：平均 標準誤差 𝑝値
水質汚濁*1 3.205 0.799 0.000
大気汚染*1 2.334 0.407 0.000
土壌汚染*1 2.932 0.697 0.000
騒音*1 0.632 0.411 0.124
温暖化*1 4.298 0.844 0.000
さらなる費用負担*2 －1.605 0.479 0.001
属性 係数：標準偏差 標準誤差 𝑝値
水質汚濁 2.223 0.918 0.015
大気汚染 1.326 1.146 0.247
土壌汚染 2.907 0.951 0.002
騒音 1.407 0.477 0.003















ている（例えば、Viscusi et al., 2006; Taylor et al., 







































（Cummings et al., 2013; Bröer et al., 2014; Young 



















を評価するための質問群（Weinstein, 1978; 1980; 
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